ABSTRAKSI

Konflik agensi antara agent dan principal yang menghasilkan asimetri informasi dan opportunistic yang dimanfaatkan pihak manajer (agent) dalam mementingkan kepentingan pribadi dengan melakukan manajemen laba. Sehingga ditarik pertanyaan akan tentang efektivitas penerapan corporate governance. Tujuan dari penelitian ini adalah pengujian pengaruhnya mekanisme corporate governance, yang meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proposisi dewan komisaris independen dan ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba. Penelitian ini juga menguji konsekuensi manajemen laba terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan cash flow return on assets merupakan salah satu pengukuran kinerja perusahaan yang menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba operasi. CFROA lebih memfokuskan pada pengukuran kinerja perusahaan saat ini dan CFROA tidak terikat dengan harga saham.


Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba, (2) kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, (3) proposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, (4) ukuran direktur tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, (5) simultan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, dan (6) manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (cash flow return on assets).